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A 76-year-old man with a mass on the penis and a pain during nighttime erection was referred to our
institution. T2-weighted magnetic resonance imaging showed a high-intensity area in the dorsal part of
corpus cavernosum. We diagnosed him with the abscess of corpus cavernosum. Surgical drainage and
chemotherapy had been performed for 3 years. However, it recurred consistently and developed several
cutaneous draining fistulae. The abscess culture was sterile. Skin biopsy revealed a diagnosis of penile
pyoderma gangrenosum, which was treated successfully with prednisolone and an immunosuppressive drug.
Twenty nine cases of the abscess of corpus cavernosum have been reported in the literature. Most of the
recurrent cases tend to be idiopathic corpus cavernosum abscess with sterile culture and finally penectomy is
performed. Based on this case, we propose a new notion that corpus cavernosum abscess can be an early
symptom of pyoderma gangrenosum.
(Hinyokika Kiyo 61 : 115-119, 2015)














患 者 : 76歳，男性
主 訴 : 陰茎背側の腫瘤，夜間勃起時の陰茎部痛


















5,000/μl，好中球54.2％，CRP 0.06 mg/dl と炎症反
応はなかった．また血糖値は 91 mg/dl と正常であっ
た．
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Fig. 1. A 4 cm mass was palpable in the dorsal part






Fig. 2. a) T2-weighted magnetic resonance imaging
of the penile mass. There was a 45×30×
25 mm high-intensity area in the dorsal part
of the corpus cavernosum (arrow). b) The
wall of the mass was irregular and thickened.
The mass compressed bilaterally with corpus
cavernosum.
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Fig. 3. Histological finding of skin biopsy shows
severe proliferation of vessels and a cluster of
neutrophils and lymphocytes in the dermal
area (hematoxylin‒eosin stain, original mag-
nification ×10, inset ×100).
検尿検査は赤血球 1 未満/HPF，白血球 1 未満/
HPF，尿培養検査は陰性であった．
画像所見 : 入院時のMRI T2 強調画像では，陰茎背




経 過 : 陰茎海綿体の腫瘤に対して切開排膿を施行
した．陰茎背側の皮膚を縦に 2 cm 切開し，Buck 筋膜
を開放すると肥厚した腫瘤壁を認め，腫瘤壁を切開す

























プレドニゾロン 20 mg 内服を開始したところ，疼痛
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Fig. 4. The appearance of the penis 12 months after
the treatment for pyodermal gangernosum.
Table 1. Characteristics of patients with abscess of corpus cavernosum reported in the literature
著者 発表年 年齢 原因 起炎菌 再発
陰茎
切断 主訴
中島1) 1986 32 特発性
Citorobacter，Enterococcus，Serratia（初 期 培 養
は不明)
あり あり 腫脹
西田2) 1987 79 特発性 陰性 あり あり 腫脹，疼痛
星野3) 1999 66 特発性 陰性 あり あり 腫脹，疼痛
指出4) 2001 58 特発性 陰性 あり あり 腫脹
Ehara5) 2007 54 特発性 陰性 あり あり 腫脹，疼痛
Sater6) 1989 38 特発性 陰性 あり なし 発熱，腫脹，疼痛
亀田7) 1998 72 特発性 陰性 あり なし 腫脹
河村8) 2002 84 特発性 陰性 あり なし 腫瘤
本症例 2014 76 特発性 陰性 あり なし 腫脹，疼痛
Dempster9) 2013 32 特発性 陰性 なし なし 発熱，腫脹，疼痛
Yachia10) 1990 73 特発性 Tuberculous mycobacterium なし なし 尿勢低下
Kropman11) 1993 56 特発性 Staphylococcus なし なし 腫脹，疼痛
Koksal12) 1999 33 特発性 Staphylococcus なし なし 発熱，腫脹，疼痛
高橋13) 2005 76 特発性 Staphylococcus，Flavobacterium なし なし 腫脹，疼痛，尿閉
Sagar14) 2005 19 特発性 Staphylococcus なし なし 腫脹，疼痛
南15) 2006 50 特発性 Bacteroides，Fusobacterium なし なし 発熱，排尿時痛
南15) 2006 70 特発性 Klebsiella，Streptococcus，E. coli，嫌気性菌 なし なし 疼痛
Thanos16) 2011 45 特発性 Streptococcus，E. coli なし なし 発熱，腫脹，疼痛
Kumabe17) 2013 60 特発性 E. coli なし なし 発熱，腫脹，疼痛
Brennan18) 2013 56 特発性 Streptococcus なし なし 腫脹，疼痛
Peppas19) 1988 57 プロステーシス Candida albicans なし なし 腫脹
川畠20) 1989 56 プロステーシス 不明 なし なし 発熱，腫脹，疼痛
影林21) 1991 25 プロステーシス 陰性 なし なし 発熱，腫脹，疼痛
Niedrach22) 1989 33 外傷 Streptococcus，Bacteroides 他多数 なし なし 発熱，腫脹，疼痛
野口23) 1990 61 パラコート 認めるが詳細不明 なし なし 腫脹，膿汁排出
春日24) 2008 63 DM 陰性 なし なし 発熱，腫脹，疼痛
Reshaid25) 2010 37 陰茎折症 不明 なし なし 腫脹，膿汁排出
Song26) 2012 51 海綿体注射 Enterococcus なし なし 腫脹，疼痛
Dugdale27) 2013 48 血行性 Streptococcus，Staphylococcus，嫌気性菌，他 あり なし 発熱，腫脹，疼痛
は軽減し瘻孔からの浸出液も消失した．プレドニゾロ
ンを 5カ月かけて 20 mg から 5 mg まで漸減したが，
漸減期間が短かったためか陰茎背側の創部に 5 mm 大
の硬結が出現し圧痛をみたため，プレドニゾロンを再
度 20 mg に増量し，さらに壊疽性膿皮症の治療法で
あるシクロスポリン 100 mg，ミノマイシン 100 mg を
追加した．ミノマイシンは10週間投与した．その後12
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Table 2. Clinical parameters in penectomy cases
and non-penectomy cases among the
cases of the abscess of corpus cavernosum.
Idiopathic, sterile and recurrent cases
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